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Vehicular Ad hoc Networks (VANET) used to build wireless networks between 
vehicles (V2V), and between vehicles to infrastructure (V2I) are a subclass of Mobile 
Ad hoc Networks (MANET).  VANETs introduce a variety of applications to enhance 
the safety and create a comfortable driving environment for drivers.  Connectivity in 
VANET is a fundamental operation that allows a vehicle to construct a source-to-
destination but is problematic due to the rapidly changing topologies and high speed 
mobility of the vehicles involved.  This study presents a Predictive Geographic Routing 
Protocol (PGRP) to improve connectivity with predict greedy forwarding which could 
handle a recovery strategy for local maximum environment.  In PGRP, every vehicle 
gives a weight to its neighbors according to the direction and location of the vehicle.  
Besides that, PGRP is capable of predicting the location of every vehicle in the interval 
time of hello packet based on the acceleration of the vehicle before forwarding the 
packets based on location after a short interval.  An improved PGRP known as Predictive 
Geographic Routing Protocol with Delay-Tolerant Network (PGRP+DTN) would be 
used whenever a network disconnection occurs.  A buffer can be used for every vehicle 
and each packet could be stored when a network is disconnected.  To simulate the PGRP 
and PGRP+DTN, an integrated simulation NS2.35 based model and Simulator of Urban 
Mobility (SUMO) were used to generate a realistic traffic situation.  The simulation 
results show that PGRP outperformed GPSR and GPCR in terms of packet delivery 
ratio, end-to-end delay, and average hops for improve connectivity between every two 
nodes.  PGRP+DTN also outperformed Geopps, GeoDTN+NAV, and VADD in terms of 
packet delivery ratio, end to end delay, average hops for improve connectivity between 
every two nodes whenever they want to exit from DTN.  The research has proven that 





Rangkaian Ad-hoc Kenderaan (VANET) digunakan untuk membina rangkaian 
tanpa wayar antara kenderaan (V2V) dan antara kenderaan dengan infrastruktur (V2I) 
adalah subkelas Rangkaian Ad-hoc Bergerak (MANET).  VANET memperkenalkan 
pelbagai aplikasi untuk meningkatkan keselamatan dan mewujudkan persekitaran 
pemanduan yang selesa kepada pemandu.  Perhubungan dalam VANET adalah operasi 
asas yang membolehkan kenderaan membina sumber-ke-destinasi tetapi bermasalah 
disebabkan oleh perubahan topologi yang cepat dan pergerakan berkelajuan tinggi 
kenderaan yang terlibat.  Kajian ini membentangkan Protokol Ramalan Laluan 
Geografik (PGRP) untuk memperbaiki hubungan dengan meramalkan kelewahan 
penghantaran yang boleh mengendalikan strategi pemulihan persekitaran tempatan yang 
maksimum.  Dalam PGRP setiap kenderaan memberikan berat kepada kenderaan-
kenderaan lain yang mengikut arahan dan lokasi kenderaan terbabit.  Selain itu PGRP 
mampu meramal lokasi setiap kenderaan dalam jangkamasa paket hello berdasarkan 
kecepatan kenderaan sebelum penghantaran paket berdasarkan lokasi selepas 
jangkamasa yang singkat.  Sebuah PGRP yang ditambah baik yang dikenali sebagai 
Protokol Ramalan Laluan dengan Rangkaian Toleran Tertangguh (PGRP+DTN) akan 
digunakan setiap kali terjadi pemutusan rangkaian.  Penimbal boleh digunakan pada 
setiap kenderaan dan setiap paket boleh disimpan apabila rangkaian diputuskan.  Untuk 
mensimulasikan PGRP dan PGRP+DTN simulasi berasaskan model bersepadu NS2.35 
dan Simulator Pergerakan Perbandaran (Sumo) telah digunakan untuk menjanakan 
keadaan lalu lintas yang realistik.  Keputusan simulasi menunjukkan bahawa PGRP 
mengatasi GPSR dan GPCR dari segi nisbah paket penghantaran, penangguhan hujung-
ke-hujung, dan loncatan purata bagi meningkatkan hubungan antara setiap dua nod.  
PGRP+DTN juga mengatasi Geopps, GeoDTN+NAB, dan VADD dari segi nisbah 
penghantaran paket, penangguhan hujung-ke-hujung, loncatan purata bagi meningkatkan 
hubungan antara setiap dua nod apabila kedua-duanya hendak keluar dari DTN.  Kajian 
ini telah membuktikan bahawa masalah perhubungan dalam VANET boleh diselesaikan 
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